













Effect of calculation-task load on evaluation of stress
by non-invasive methods
Kaei Washino Hiroyuki Nishida
Summary
Objective: We studied the effects of calculation-task load, low-intensity mental stress on the
activities of autonomic nervous system, salivary amylase activity and the mood state using the as-
sessment with non-invasive methods. Subject and methods: We evaluated the psychophysiologi-
cal responses for8female college students. Each index was measured at rest and the end point of
mental arithmetic tasks. Results: Low frequency/High frequency（LF/HF）assessed by the a-a
interval on acceleration plethysmography waves, the index of sympathetic nervous activity, sig-
nificantly decreased and the percentage of HF, which reflected parasympathetic nervous activity,
significantly increased after mental stress load. The “Vigor” scale of the shortened version of Pro-
file of Mood States significantly decreased. Salivary amylase activity, which originated from
stress showed the significant increase. Conclusion: In a mental load of low-intensity, subjective ac-
tivity and salivary amylase activity showed the same tendency. On the other hand, these indexes
were not explained by the suppression of sympathetic nerve function and enhance of parasympa-
thetic nerve function. We should be careful to estimate the condition of stress load as low-
intensity by noninvasive measurements.
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ル検査（Profile of Mood States：POMS 短縮版）を実施した後、加速度脈波測定（アルテット（Ar-
tett）：株式会社ユメディカ、Salus APG：株式会社複雑系応用技術研究所）、唾液アミラーゼ活

















Method：MEM）により実施し、低周波成分 LF を0．02―0．15Hz、高周波成分 HF を0．15―0．50Hz
に設定し、そのパワースペクトルを算出した。HF％（全パワーに対する HF パワー比）、LF/HF
値を自律神経機能のパラメーターとして用いた。また、自律神経機能の他のパラメーターとして、
心電図の R―R 間隔に対応する加速度脈波波形の変曲点から求められる a 波の連続する2点間の
間隔（a―a 間隔）の変動係数についても検討した。心拍変動係数と同様の意味を持つ a―a 変動係
数は、自律神経機能の活動性を示すと考えられている14）。さらに、a―a 間隔より心拍数が計算さ
れた。




TPM）とリカレンスプロット法（Recurrence Plot：RP）に基づく TPM Ave．（決定論的カオス
を評価する統計量 TPM の平均値）と RP―dw（リカレンスプロット全体の白色比）が計算され
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負荷前 負荷後
LF/HF ― MEM 2．16±1．08 1．19±0．73 p＜0．05
HF% ― MEM 29．79±12．42 41．00±14．45 p＜0．05
a―a 間隔変動係数（％） 7．24±2．26 7．00±3．10 N.S.






a―a 間隔変動係数（％）：加速度脈波波形パラメーター a―a 間の変動係数
N.S. : no significant
負荷前 負荷後
TPM Ave. 0．133±0．018 0．137±0．023 N.S.
RP-dw 0．316±0．039 0．312±0．039 N.S.
表2 加速度脈波カオス解析システム Salus APG の各種パラメーターの計算負荷前後におけ
る変化（Mean ± SD）
Subjects：n＝8






果、計算負荷により LF/HF が有意な低下を、HF％が有意な増加を示したが、a―a 間隔変動係数
においては有意な差は認められなかった。





唾液アミラーゼ活性値 27．00±26．18 43．25±36．84 p＜0．10
収縮期血圧（mmHg） 100．00±18．48 100．75±19．29 N.S.
拡張期血圧（mmHg） 52．38± 7．95 60．75±12．57 N.S.
心拍数（bpm） 68．12±16．87 66．63±18．54 N.S.





緊張―不安 6．63±1．41 4．75±3．01 N.S.
抑うつ―落込み 5．38±4．27 5．00±5．32 N.S.
怒り―敵意 4．75±4．37 4．00±3．30 N.S.
活気 5．88±2．59 4．13±2．75 p＜0．05．
疲労 8．75±3．73 7．00±4．69 N.S.
混乱 6．75±2．49 6．75±3．37 N.S.
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